














A Study on Suicide Prevention in School
―Relationship between Suicidal Ideation and Gray’s Temperament Model―
HIGUCHI  Hiroshi
Abstract
This study examines and considers suicide prevention in school. When considering suicide prevention, it 
is important that suicidal ideation is properly evaluated. However, the evaluation of suicidal ideation is often 
a direct evaluation. Therefore, it is often difficult to implement at school. Therefore, we examined whether 
individual differences between BIS and BAS based on Gray's temperament model could indirectly evaluate 
suicidal ideation. As a result, those with high suicidal ideation also had significantly higher BIS scores. This 
suggests that the BIS score can be used to indirectly estimate suicidal ideation.
Key words：Suicide Prevention（自殺予防）
　　　　　　Suicidal ideation（自殺念慮）























































































































されている。自殺念慮と BIS と BAS の関連について










BIS と BAS-D は、自殺念慮など自殺の危険因子を潜
在的に抱える可能性をとらえることができるとして
いる。BIS と BAS-D を測定する質問において、自殺
念慮を連想させるような項目はない。学校において、




る。しかしながら、自殺念慮と BIS 及び BAS-D の関
連の研究は、我が国においてまだ少ない。そこで、本
























殺念慮尺度（大塚ら , 1998）と短縮版 Suicide Ideation 















































BIS 得点と BAS 得点の差異については、先行研究



































得点 n 割合（%） 累積割合（%）
0 53 44.5 44.5
1 23 19.3 63.8
2 15 12.6 76.4
3 5 4.2 80.6
4 8 6.7 87.3
5 6 5 92.3
6 3 2.5 94.8
7 1 0.8 95.6
8 0 0 95.6
9 1 0.8 96.4
10 2 1.7 98.1
11 1 0.8 98.9
12 1 0.8 99.7
表₃　自殺念慮とBIS/BAS得点の差異による群分け（人）
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